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   The 348 patients with urolithiasis admitted to our department between 1978 and 1987 were 
studied clinically. Male patients were predominant over females with the male-to-female ratio 
being 2 to 1. Of 404 uroliths, 389 (96.3%)were upper urinary tract stones, and 15 (3.7%) were 
lower urinary tract stones. Two hundred and sixty patients (74.7%) had a solitary stone, and 71 
patients (20.4%) multiple stones. There were fewer patients with recurrent stones (42 patients, 
12.1%) than non-recurrent stone formers. Methods of stone removal were variable including open 
and endourologic surgeries. The most frequent type of removal of stone was catheter extraction 
(92 patients, 39.8%). Percutaneous nephrolithotripsy (PNL) and transurethral ureterolithotripsy 
(TUL) were done on 6 (2.6 %) and 5 (2.2%) patients, respectively. Extracorporeal shock wave 
lithotripsy (ESWL)was not done at this hospital during this period. Spontaneous passage of stone 
was seen in 70 patients; stones in 38 passed after catheterization. Rate of spontaneous passage of 
stone in untreated group was 33.5%. Calcium-containing urinary stone was the most frequent 
type of stone according to analysis of 56 stones with the infrared spectrometry. 
   In conclusion, 1) etiology of urinary tract stone in all recurrent stone formers and in all 
patients with multiple stones must be pursued, and 2) all stones either removed or passed must be 
subjected to infrared spectrometry. ESWL, TUL and PNL are expected to be the main modes 
of stone removal instead of open surgery and conventional catheter extractions in the near 
future. 
                                               (ActaUrol. Jpn. 35: 1887-1891, 989) 
Key words: Urolithiasis, Urinary tract stone, Clinical study
緒 言
尿路結石の治療法は内視鏡手術および体外衝撃波腎





































































































































Ureter㏄ele1 0 1 (O.2)
Bladder 12 2 14 (3.5)
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結 石 の 自然 排石(自 排)に つ い て 検討 した と こ ろ70例
(全症 例 の20.1%)に 結 石 の 自排 が み られ た(Table
8).うち 尿 管 カテ ー テ ルや 尿 管 口切 開術 等 の処 置 を 行
った 後 に 自排 した ものが38例で,自 排 患 者 の54.3%で
あ った.
6.結 石 成 分
結 石 分析 が な され た の は56例しか なか った が,そ の
内訳 をTable9に 示 した.Ca含 有 結 石 は53例(94.6
%)と 圧倒 的 に 多 か った.そ の うち 混 合結 石 は33例
(58.8%)であ った.内 訳 はCaOx+CaP結 石28例,
CaP+炭 酸Ca結 石3例,CaOx十 尿 酸 結 石1例 お よ
び 酸 性 尿 酸Ca結 石1例 で あ った.尿 酸 結 石 は4例
(7,2%)であ った が,1例 はCaOxと の 混 合 結 石,
他 の1例 は 酸性 尿 酸Ca結 石 で あ った.他 に は リ ン



































































われ,カ テーテル(1回 のみ)に よる処置および硬膜
外麻酔および点滴による方法が1例,尿 管 口切開術が
1例であった.カ テーテル操 作回数は1回 のみが53
例,2回 以上くり返 したものは14例であった.処 置群
では処置後平均8.7日目に自排 した.未 処置群につい
ては入院後平均6.3日目に自排 した.過 半数のものが
自排するのは前者では3日 目,後 者では2日 目であ
り,いずれの群 も1週間以内に大部分の結石が自排 し
ていた.ゆ えに未処置群の方が排石 しやすいと考えら
れた.さ らに自排 した結石の最大径を検討 した ところ








め尿路結石の入院患者は必然的に減少 した.し か し近
日中に電気的 水圧衝 撃波 に よる砕石術(EHL),
































14日,奈良)に おいて共著 者の雨 宮 裕 が発表 した.
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